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Lo moderno y 10 primitivo
en Ia industria del patrimonio desarrollista,
1962-1969
EUGENIA AFINOGUENOVA

Marquette University
En 1962, una oficiosa publicaci6n de Ediciones del Movimiento
l~amada Nuevo horizol1te del turismo espanol denunciaba la oferta turishca nacional. El autor, que preferfa quedarse en el anonimato, indudablemente trazaba un plan de renovacion turistica despues de la
ll~ga~a del emprendedor Manuel Fraga Iribarne a la cabeza del Mintsteno de Informacion y Turismo aquel mismo ano. Criticando 10
que hasta la fecha se habia ofrecido a los visitantes cuyos numeros a
fmales d e los cincuenta habfan superado los dos millones, el anonimo
autor escribia: "Puede decirse que los atractivos turisticos espanoles
son una excelente materia prima de un lamentable producto terminado» (15)1. Las propuestas de interpretar 10 que los turistas buscaban
en Espana - la historia, cl clima y la naturaleza- como materia prima que solo adquiria valor si se transformaba en un producto de nu ev~ tipo d ominaban la planificacion y las representaciones del turismo
mlentras Fraga permanecia en el puesto (1962-1969). A continuaci6n
s~,analizaran las consecuencias de este programa para la reconfiguraClon de la id entidad y d e la cultura material de Espana. Como espero
demostrar, los productos turisticos espanoles de los anos sesenta pueden estudiarse como un caso temprano y novedoso d e una industria
~statal del patrimonio que en otros paises europeos no se iba a consohdar hasta dos decadas despues.
Frente a las aspiraciones de conservar el pasado, por un lado, 0
superarlo mediante una modernizaci6n radical, por el otTO, rechazadas como actitudes «tipistas» 0 «deshumanizadoras», resp'ectiva~en
te, las autoridades insistfan en la necesidad de reproduczr amblentes
que no fueran ni viejos ni nueV05, sino econ6micamente viables e integrados en el sistema de ocio moderno. Las estrategias de repTOduccion que voy a analizar hacian irrelevantes las cuestiones de su origen
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o autenticidad, cnfocandose, en cambio, en su funcion como vehiculo
de diversificacion e individualizaci6n de la oferta turistica espanola.
Como voy a explicar en la primera parte de este capitulo, un~ de l~s
razones por las que Espana desarro1l6 una industria del patnmomo
en epocas tan tempranas tiene que ver can una vertie~te d~l des.arr?llismo propagada por fraga. La relacion entre La polthca IdentItana
del desarrollismo turistico basada en la idea de qu e los aspectos menos modernos ofrecian el mayor aliciente para el turismo, y las con~
trucciones arcaizantes del pasado que proponia la industria ~el P?tnmonio son el tema de la segunda parte. La tercera parte exammara los
planteamientos teoricos del patrimonio arcaico en el contexto del desarrollismo turlstico.
EL «PLAN MARSHALL TURiSTICO,,2

Los recientes estudias permiten matizar considerablemente el desarrollismo tardofranquista, distinguiendo en estc concepto univoco
una serie de programas en competici6n constante que marcaba~ la
polftica y Las representaciones del desarrollo entre 1957 y 1969 3. As], la
ubicua proyecci6n del binomio turismo / desarrollo que nos ha legad?
las mas emblematicas imagenes del boom turistico -las suecas en h~
kini, Las playas de Benidorm, los modernisimos hoteLes de Torremohnos- en realidad, s610 correspondia a una interpretaci6n parcial y
pasajera del programa de renovaci6n econ6mica. Como senala Sasha
D. Pack, cl proyecto del desarrollo mediante el turismo tuvo que vencer ~~a consid~rable oposici6n de parte de los ministros y grupos de
presIOn y acabo en 1969 con el fin de las vaeaeiones europeas de Fra~a
(Pack, 107 y sigs). Puesto que la idea del desarrollo mediante cl tuns11:0 no s6lo ha deja do un sella en las proyecciones media ticas 0 literanas del boom, sino que tambien ha marcado la composici6n del producto turistico espanal y, en ultima instancia, ha predcterminado el
proyecto de la identidad nacional arraigado en la politica turistica de
Fraga, seria util empezar por un breve resumen de la doctrina .

El desarrollismo turlstieo
La teoria del desarrollo mediante el turismo no era oriunda de
Espana. p.. 10 largo de los anos sesenta y setenta, los expert as del Banco Mund~al q~e marcaban las pautas de la renovaci6n econ6mica tard.ofranqUlsta Imr,lementaron p~oyectos simiLares en una serie ~e ~~
Clones (de~de Bah hasta Tanzama) cuya posicion geogrMica y chmat;ca potenClaba el desarrollo de la industria turistica. En la teona
economica, la propuesta de convertir el turismo en un factor del desarrollo venia a ofrecer una alternativa a los planteamientos tradiciona-
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les segun los cuales el turismo como fenomeno del sector terciario no
po~ia surgirsin suficiente progreso previa de los sectores primario, es
deCIr, la agncultura, y secundario, la industria. De acuerdo a estas
teorias, s610 la capitalizaci6n de la agricultura que creara las bases de
la revolyci6n industrial .y la posterior disponibilidad de los excesos
del capItal resultantes de esta revoluci6n podlan echar los cimientos
d~1 mercado para cl sector servicios que inclula el turismo. En camblO, como explicaba en ellibro Turismo y desarrollo (1967) Juan de Arcspacochaga y Felipe, los promotores de la vertiente turfstica del desarrollismo sostenian que el turismo podia convertirse en una fuente
del desarrollo creando «la excitaci6n directa del sector servicios, es
decir: rompiendo 10 que pudiera ser cl cicio tradicional [.. .], sin una
pre~la maduracion de la agricultura y sin una maduraci6n inducida
de esta sabre el sector industrial» (19-20). De esta manera, el turismo
se presentaba como condici6n y no como cunsecuencia de la industrializaci6n y la reforma agraria. Ademas, el predominio del sector
servicios que prometia ser alcanzado gracias a la fuerte demand a turfstica iba a establecer en Espana un modelo econ6mico similar al de
los paises post-industriales sin tener que pasar par las etapas anteriores de la industrializaci6n. EI hecho de que tal model0 del desarrollo
cantara can cl consumo internacional del producto turistico como
fuente del capital necesario para la modernizaci6n nacional convertia
el desarrollismo espanol de los anos sesenta en un proyecto global, 0
Como se decia en 1a epoca, pfanetario, avant fa lettre. De la misma manera, el impetu de superar las deficiencias de la modernizaci6n en
Espana en clave de simulacro dotaba el programa desarrollista de ca~acterfsticas que ahora podrian Ilamarse posmodernas. Entre ellas, la
lIllposibilidad de distinguir, en los ambientes y los productos que se
lanzaban al mercado, entre 10 antiguo y 10 modemo y entre 10 artesanal y 10 fabricado a escala industrial.
Los partidarios del binomio turismo/ desarrollo estaban particu1armente interesados en revalorizar como materia prima del producto turistico los modos y las relaciones de producci6n premodernos sin que el resultante desarrollo impidiera su circulaci6n como
objetos de consumo dentro de la industria del ocio. Los datos economicos utilizados en apoyo al proyecto insistian en 9ue eran las
rcglOnes menos desarrolladas de Espana las que supOl1Jan el mayor
a tractivo. Por consiguiente, los propagadores de esta linea ~el desarrollo afirmaban que el turismo, ademas ~e acumul~r el capltal.para
la modernizaci6n industriaL 10 hada alh donde mas se necesltara,
paliando as! la polarizaci6n regional de la_que se culpaba al ?esarrollo «eminentemente industrial" de los anos 1955-1962 an tenor al
programa de Fraga (Arespacochaga y F~lipe, 30). De esta m~nera,
!as regiones subdesarrolladas se convertIan en zo~~s de particular
Il1teres y el subdesarrollo se transformaba, paradoJlcamentc, en el
motor del turismo:

EUGENIA AFINOGUF.NOVA

162

Estu es una cunsecuencia natural de la motivaci6n actual del
fen6meno de la aflllencia turistica masiva. El des eo de los grandes
espacios, el contacto directo con la naturaleza, la ausencia del compacto urbano de la cilldad moderna y de 105 compleJos fabnles: son
autenticos factores determinantes de las preterenCl3s del tunsmo
modemo por las zonas menos desarrolladas industrialmente (34).

Sin lugar a dudas, tal programa estaba marcado por una contradiccion entre el atraso de Espana que empezaba a superars:, por un
lado, y el hecho de que era este mismo atraso el que prometi~ pot:nciar las inversiones necesarias para llevar a cabo la moder~lzaClor:'
par otro. Y fue precisamente esta contradiccion la que marco la actitud hacia los artefactos, costumbres y monumentos del pasado procurada por la industria del patrimonio tardofranquista 4 .

Patrimonio
El modelo de la «industria del patrimonio» que propone Gregory
Jolm Ashworth define el patrimonio como una materia prima pracesada, «selected according to the criteria of consumer demand and managed through intervention in the market» (16). Como senala Rosalind Krauss, el mercado en el que circulan tales productos ya no es
un mercado meramente cultural que solo involucra a las elites, sir:o el
mercado en general, en que la mcrcancia cultural compite con obJet~s
de otro tipo (13-14). De ahi que los promotores del patrimonio perslgan en igual medida el beneficio financiero y el capital simb6lico. SegUn Ashworth, en los paises europeos la industria del patrimomo
aparece a finales de los anos setenta del siglo xx, sustituyendo dos
acerc~mientos ante rio res al pasado: la conservaci6n (consolidad~ en
los arms sesenta) y la preservaci6n, existente desde el siglo XIX. Mlentras el preservacionismo decimon6nico insistia en la necesidad de aislar los artefactos, impedir su uso y congelarlos en el tiempo, el conservaClOmsmo de los anos sesenta buscaba maneras para integrar los
artefactos en los conjuntos monumentales reciclimdoles para n':lev?s
usus. Allado de los acercamientos preservacionista y conservaClOnISta ~l ~egado historic?, la industria del patrimonio se caracteriza ~omo
actlvldad que maneJa un conjunto mas amplio de recursos (que mcluyen tanto, lc;>s ~rtefactos materiales como practicas intangibles) Y que
ya no esta hrrutada al campo cultural unicamente.
Pu~sto que la industria del patrimonio tipificada pOI Ashworth se
consohda en la fase mas reciente de la industria turistica de masas,
serfa 16gic? suponer cierto paralelismo entre la organizaci6n y la admlillst~a~lOn de estos dos ramos de la producci6n. Segun el mod~lo
cronologKo elaborado por Maria Velasco Gonzalez a partir de la Ulformacion reunida por la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Europeo en 1989, el turismo suele empezar bajo el impulso de
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las i~s.tit~ciones del Estado que posteriormente dejan su desarrollo a
l~ lnIClahva privada reservandose a sf mismas el papel del estimulo y,
fmalmente, del plilnificador del turismo (77-83). De ahi gue la industna del patnmomo emergente a finales de los anos setenta en la mayoria de los paises, concomitante con las dos ultimas fases en el desarrollo de la industria turistica, normalmente involucre a actores privados .deJar:-do para el Estado un papel reducido de regulador del
patnmomo. S10 embargo, no era este el caso de la Espana de los anos
sesenta, donde el Estado funcionaba no s610 como el coordinador,
~ino ta~bien como disenador y promotor del patrimonio y donde la
mdustna del patrimonio coexistia con las practicas decimon6nicas
del aislamiento preservacionista de los artefactos hist6ricos.
La temprana consolidaci6n de la industria del patrimonio en Espana result6 en un detrimento de las estrategias de conservaci6n de
los entornos y conjuntos hist6ricos que en estas decadas dominaban
la politica cultural de otros paises europeos (Alfonso Munoz en
Gonzalez Varas, 312-13). As!, mientras en toda Europa, siguiendo el
Informe Ludwig Weiss de la Comision Cultural y Cientifica del
Consejo de Europa sobre La defensa y puesta en valor de sitios y conjuntos hlst6rico-artisticos en 1963 y la proclamacion de la «Carta de Venecia» en 1964, se consolidaba el movimiento de la conservacion de
conjuntos urbanos, el Ministerio de Informacion y Turismo de Manuel Fraga Iribarne se encargaba de «reproducir ambientes» en lugar de reconstruir castillos (Nuevo horizonte, 34)5. Las representaciones del pasado creadas en el marco del desarrollismo de los anos
sesenta no perseguian el objetivo de revitalizar los estilos de vida y
l?s entornos urbanos que buscaba el movimicnto conservaci.o~ista,
S1110 recrear una serie de ideas consumibles sobre las tradlClOnes
locales, monumentos hist6ricos y el folclore espafioles. De ahi que
los documentos de la epoca dedicados a la planificaci6n turistica
que voy a cxaminar a continuaci6n esten marcados por el doble rechazo de los modos de vida y producci6n premodernos, por un
lado, y la producci6n industrial, por otro.
. '
Reproducir mas que reconstmir, ese era el mandato del tlempo, aflrmaba el autor del Nuevo horizonte (32). El acercamiento al pasado en
terminos de reproducci6n propios de la industria del patrimonio en
lugar de la reconstrucci6n 0 cOl1servacioll que se gestaban en los organismos internacionales del momento merece especial atenci6n porgue apunta a las raices de una identidad espanola desligada del pasado concreto de cada una de las regiones del pais. Al propo~~r este
programa, Fraga y su ministerio retomaban el proye~to d~ uhhzar el
~urismo para circular imagenes centraliza?as de.la hls!Ona de Espana, su territorio, y su Estado (Moreno Garndo~ Afmoguenova, «El dlScurso»). De esta manera, los orfgenes del tunsmo coordmado por el
Estado se convertian en la fundaci6n geneal6gica para anclar el nuevo programa:
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El Marques de la Vega Inclcln no reconstruyo palacios ni ed~fi
cios, sino que reprodujo ambientes; hay algo de poderosa mtUlclOn,
de extraordinaria sensibilidad en esa tarea can la que un hombre
busca abrirse el camino del pasado y des velar su mistcrio a los demas; no tanto en cuanto a fechas, dimensiones 0 enumeraclOnes,
sino en cuanto a la reconstrucci6n del "habitat» corresponciiente a
una epoca (34).

Tal interpretacion tendenciosa del histori cismo iniciado por el
fundador del turismo espanollibraba las reconstruccjone~ del pasado
reelaboradas en el nuevo producto turistico de la necesl<;iad de una
precision historica. Mas aun, segun consta en la cita, este hpo de a~~r
camiento libre a la historia se presentaba como medio de prod~cclOn
y transmisi6n del conocimiento reat que el pueblo podia contlgura.r
sobre su pasado. Para comprender el contenido ideol6g~co del ~a~n
mania espanol hay que prestar atenci6n a este papel epl~temo10g1co
que el programa del desarrollo turistico atribuia a los via)es.

ldentidad y conocimiento
Como sena1an los expertos de estudios turisticos, cl patrimonio
recida el pasado y los valores de las comunidades rurales mientras
tiende a ser consumido por las clases medias 6 . Mas mIn, los rustonadores del patrimonio detectan una evolucion entre los visitantes de
los monumentas patrimoniales. Al principia, los artefactos de est;
tipo suelen ser visitados por los forasteros, procedentes de otros palses u otras regiones, para los que, en las palabras de BeI1a Dicks, el
patrimonio representa un punto de vista antropologico sobre un «otro
en vias de desaparicion» (vanishing other) (1 999). Con el tiempo, S111
embargo, el porcentaje de los visitantcs de la misma region (algunos
de los cuales se habian mudado a otras partes del pais) tiende a crecer,
concediendo prioridad a las interpretaciones socio-politicas de 105
monumentos como testimonios de una "buena comunidad,> (good
comnwnityJ (Dicks, Heritage, 105-167). De esta forma, el patrimonio
tiende a naturalizar la mirada ajena, creando versiones exteriorizab~~s de las con:unidades locales que pueden servir para la consolidaClan de esta mlsma comunidad.
. D~sde este punto de vi.sta, las reproducciones de 1a cultura matenal e mmatenal de Espana que se configuraban dentro del marco del
boom abrian un abanico de posibilidades para causar 1a identificacion
de las co~unidades locales y de la hipoh~tica comunidad nacional
con la mlrada foninea, institucionalizada como normativa y posteriormente legitimada par las clases medias urbanas. De ahi que los
docume!'tos que explicaban 1a nueva politica turistica insistieran e~
1a n~cesldad de arrebatar al extranjero 1a mirada sabre Espana, sust!tuyendola con una mirada nacional. Esta perspectiva identitaria no
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representa,ba, sin embargo,. a los habitantes de las comunidades que
se .converhan en ~atena pnma del nuevo producto turistico. Aunque
el Impacto del tunsmo en e1 balance de pagos se confiaba, cJaramente,
a los turistas extranjeros, y aunque a ellos se diriaia en realidad la
o~erta turistica esp~iiola, el turista nacional en su p::'opia patria se erigla et; e~ pro~aqomsta de la propaganda turistica que justificaba la
funclOn IdeologlCa del nuevo programa.
Asi, el desarrollismo de la mayor parte de los anus sesenta involucraba el desarrollo turistico en la politica identitaria, insistiendo en la
proyecci6n nacional de la actividad: «To do profesional del turismo
d~~e pensar en Espana, que esta hablando entre espanoles, que se
dlIlge a personas que conocen la realidad concreta de la que se ocupa>~ (Nuevo /zorizontc, 21). Ademas, mientras que la planificacion del
tUTIsmo se presentaba como vehfculo de transmisi6n de la identidad
espanola, el consurno nacional del producto turfstico se investia de
Importancia epistemol6gica , ya que promovia el conocimiento, por
parte de los espaiioles, de su propio pais, de su regi6n 0 incluso del
propIO lugar en que se vivia. En el contexto de los crecientes desafios
ala integridad territorial de Espana, las publicaciones oficiales y ofiC1o~as afirmaban que el turismo proporcionaba el conocimiento necesano para asegurar la «solidaridad» territorial y la unidad nacional:
Una corriente turistica interior es la mas eficiente de las fuerzas
promotoras de una autentica solidaridad nacional; la simple voz
«ESPANA)} [... ) solo cobra su auh~ntico relieve y significado cuando
se ve completada por un conocimiento extenso de la Patria, en su
compleja belleza y su fecunda diversidad; cuando los espaJioles toman conciencia de que en otras regiones, provincias, ciudades y
pueblos, otros espaJioles viven, trabajan y aman a Espana como

ellos.
Proporcionando esta idea de su propia patria y de su pueblo, cI
turismo se nos presenta como un importante vehiculo de conocimiento [... J. Porque sin conocimiento no existe colaboraci6n ni solidaridad (Nlievo horizon !e, 28).

La exaltaci6n del impacto epistemol6gico l~el turismo ,in~luso Ilegab a a la afirmaci6n de que el consumo de la lmagen tUTlshca era la
Olejor forma del «descubrimiento del propio lugar de residencia, de la
propia ciudad, siempre capaz de ofrecer aspectos oIvidados 0 ignora~os, perspectivas nuevas incluso para sus residentes» (segun un articulo de la revista Familia espanola citado en Nuevo horzzonte, 28). De
esta manera, Espana se convertfa en un produc~to que. tamb!en los
propios espanoles pod ian comprender compral1do' . AI mlsmo hem~o,
l~ atenci6n que las publicaciones oficiales prestaban a los usos domesbcos del turismo s610 puede entenderse de ~na for~a adecuada aI
lado de los igualmente continuos recordatonos del ~mp~cto. qu~ ,el
(onsumo nacional podia tener para asegurar una meJOf dlstnbuclOn
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temporal y espacial de la oferta turistica espanola. Por eso, ~unque las
autoridades intentaban amp liar los circulos de los yracticantes de~
turismo ofreciendo, a traves del Movimiento, las poslblhdades del aSl
Hamado turismo social, la mayor parte de la propaganda del turismo
nacional estaba destinada a las clases medias cap aces de desarroll~r
patrones de consumo similares a los de los turistas cxtranjeros (Mohner, 245).
Como hemos observado, el boom turistico respond fa a una vertiente del desarrollismo que pretendfa transformar los atractivos premodernos de Espana en fuente del capital necesario para 1a ~?derm
zacian, convirtiendolos en materia prima del producto tunstlco. Tal
interpretacion del desarrollo dio origen a un acercamien.to al pasado
como recurso procesado, propio de la industria del patnmomo. Proponiendo reconstruir el subdesarrollo como producto insertado en el
sistema del ocio global, las autoridades tambien estaban .ater:tas.a las
implicaciones ideol6gicas del patrimonio que ayudaba a mshtuClonalizar en las zonas que quedaban luera de la modemizaci6n las reprcsentaciones modernas del pas ado caraeteristieas de la clase med13
global. Las reconstruceiones de la historia que proponian los resp~n
sables del turismo merecen un analisis atento a los matiees que se msertaban al procesar las tradiciones y los artefactos locales como nuevos productos turisticos.
EL LUCAR DEL PASADO EN LAS CONSTRUCCIONES IDENTITARIAS
DEL DESARROLLISMO TUR1STICO

Las interpretaciones del legado material y de las tradiciones del
pasado que promovian las autoridades estaban directamente ligadas
al doble objetivo de ofrecer un producto modemo y diversificado en
el marco de la politica desarrollista, por un lado, y de hacer llegar a 105
propios espanoles la interpretaci6n de la idea naeional y del desarrollo impllcitos en este programa, por otro. Asi, como veremos a eontinuaci6n, la actitud en clave patrimonial hacia el substrato tradicional
de la vida espanola proponia revalorizar 0, donde no 10 habia, recrear unus costumbres v formas de vida arcaicas. Mientras tanto, a los
espanole~ se les ~ugerfan varios caminos para identificarse con este
p,atnmomo medIante su consumo in situ 0 desde una pantalla del
eme.
El objeti:ro de este apartado es aclarar en que diferia el tratamj~~
to desarrolhsta del pasado de los mod os de aeercarse a la tradiCion
que el regimen habia practieado en sus etapas anteriores. Como senala D,avld Herzberger, en su primera etapa la historiografia franquista
habia l?royectado una visi~'m estatica del presente como tiempo posa,Pocallphco ~n que se reallzaban los prototipos de la verdad del destInO de Espana, trazados en el pasado (32-34). La busqueda, de indole
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nacional-cat61ica, de las raices de la raza y de su destino en el folclore
regl?r:al, en la uni?ad territorial visigoda y en el imperio de los Reyes
Cato!lCOS conshtUlan los tres pHares del pasado utilizable sobre el que
el ~nmer fraJ:;q~llsmo hahia edificado su proyecto identitario para Espana. Las prachcas de las dan7.as regionales organizadas a traves de
~oros y Oanzas de la Secci6n Femenina de la Falange, las reconstrucClones ~~lcl6ricas exhihidas en el Museo Antropol6gico nacional y la
recreaClOn monumental del pasado visigodo, entre otros, aseguraban
la permanencia de este pasado uti lizable en la vida cotidiana de los
espanoles g Desde este punto de vista, (que cambios ofrecia la industna del patrimonio tardofranquista?

La continuidad y la ruptura en «Don Aire de Espaila»
. En una sugerente secuencia del cortometraje documental Don
~l~e de ESpaila (1963), Manuel Augusto Garcia Vinolas dirigfa el obJctl\:'o de su camara a una pared media dilapidada con carteles que
el Vlento despegaba y hacia trepar al aire como banderas9 . Al deshace~ en jirones el cartel turistico mas fresco en que aparecian dos
mlembros de una cofradia de nazarenos, el viento descubria debajo
otro cartel, un cartel de cine, que representaba a una mujer desnuda. Oescomponiendo de este modo las construcciones identitarias
de cartel, en el resto del filme el viento -el protagonista metaf6rico
Hamado Don Aire de Espana- se entretenia manteniendo en el aire
una cometa tenida de coJores de la bandera espanola. La cometa
sobrev?laba diferentes regiones de Espana, cuyos sup~estos habit~ntes mterpretaban bailes regionales y canciones folcloncas al alre
IIbre. En muchos encuadres de la pelicula, allado de los ballannes
? musi~os aparecian imagenes estereotipadas promu~ga?as por la
mdustna turistica. Obra del conocido realizador y penodlsta de los
primeros anos del regimen, la pelfcula apunta a un. debate escondido sobre las actitudes hacia el pasado remoto y reClente q~e baraJaba el turismo desarrollista. Destrozando tanto los estereohpos de la
«Espana sagrada» como los de una Espana frivo!a, Don ~ire descan~aba en reconstrucciones arcaicas de bailes reglOnales fIlmados en
a~gulos y colares que subrayaban la e~pectacular~dad del medlO
cmematograJico y las posibilidadcs tecmcas de la ~~~ara. EI hecho
de que estas reconstrucciones continuaran la tradlClon de las recuperaciones teluricas del pueblo apunta a una co~tinuidad entre ~a~
propuestas identitarias del desarrollismo Y las busquedas del espmtu de una raza de las fases ante rio res del franqUlsmo
.
10 P I '
. or a go sera
que la secuencia de los creditos presenta a un nino en una pose que
emula el saluda nazi.
De esta manera, el veterano director falangista nos deja can ~na
Espana cuyo pasado etemo permanecia a pesar de los nuevas aIres

168

EUGENIA AFTNOGUENOVA

que soplaban. Este pasado, sin emb argo, se reconstrufa en clave
nostalgiea, como un legado cuya supervivencia dependia de. su
conservaci6n mediatica que Ie proporcionaba una segunda vida
como posi ble atractivo turistico de cartel. Al final de la pelicuLa, La
corneta tenida can los coLores de la bandera espanola descansa en
un rinc6n bajo una mirada sorprendida de un p erro callejer?, y el
encuadre finaL nos deja can la interrogante de una plaza vaCia C?I1
edifieios imposibLes de fechar, filmada desde el umbral de un portico de coLurnnas d6ricas. Mientras la camara del antiguo director
falangista senalaba La perrnutaci6n de una tradici6n supuestame;,te organica y eterna en un espectaculo tecnol6gico y producto tunstieo, (como planteaban las autoridades ellugar de b tradicion en eL
desarrollo?
En contra del tipismo, en busca de una Espana «real »
Como vamos a observar ahora, el programa del desarrollo turlstico no acababa con las reconstrucciones de una Espana eterna exaltadas nostaIgicamente por Garda Vinolas, sino que las resituaba buscando maneras para ponerlas en circulaci6n. En la superficie, el nuevo programa turistico insistia en la necesidad de romper con los dos
moldes de la construcci6n identitaria disponibles hasta entonces: la
«Espana exotica» y atrasada, por un lado, y la Espana en desarroll?
modernizante que poroa en peligro su «aire», por otro. As!, las pubhcaciones dedicadas a la explicaci6n del proyecto del desarrollo turistieo atribuian la insistencia en los valores puramente premodernos a
la imagen estereotipada de una Espana que interiorizaba la mirada
del viajero romantico:
Si los espanoles quieren desarrol1ar un tllrismo digno y actual,
deben pensar, repetimos, no solo en los tllristas extranjeros, sino
tambien en los naeionales, superando los topicos en busea de valores mas £irmes y permanentcs. No sc puede basar toda una indus~ria turistiea en el cliche tipieo de pandereta y fiesta flamenea, en la
Imagen estereotipada e inautentica de un pais que, lejos de intentar
parecerse a sf mismo, procura aproximarse a la idea preeoncebida
que los viajeros tienen de el (Nuevo horizonte, 20).

Otras publicaciones de la epoca permiten matizar que es exacta;nente 10 que se rechazaba en la identidad de una Espana exotica para
Imponerle una perspectiva nacional. Asi, los discursos del propio Fraga sugleren que el recha.zo se dirigia, en primer lugar, a todo legado
del pasado que no estuvlera 0 no pudiera estar involucrado en el proceso de La circulaci6n, «imagenes, [... ] ornamentos, [...] habitos, [... ]
simbolos, [... ] recordaciones [sic], los tesoros que poseemos y que estan ahi a la espera de una funcion mas importante que la de rellenar
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la~ paginas de los catalogos 0 las salas y vitrinas de los l1luseos » (( Preg~n

de la Semana Santa madrileii.a de 1963», en Cinco [oas, 55). Dos
anos mas tarde, el ministro adoptaba una actitud similar hacia la
naturaleza insistiendo en que el paisaje, a pesar de ser tesoro nacional que n:erece ser conservado y protegido, tambien podia entrar en
clfculaClon como escenario de la caza comercial: «Pienso en todo
ella como en un tesoro nacional, que todos debemos contribuir a
guardar como algo unico, a la vez que 10 ponemos a disposici6n de
los demas, en bien d e nuestro pueblo» (<<A la caza de Espana», 1965,
en Cinco ions , 39).
~ 1a imagen prem oderna de Espana, rechazada por «estereotipada e mautentica », se oponia otra que se presentaba como real y verdadera. EI an6nimo autor del Nuevo horizol1te del turisl1lo espmlo1 insistia
en que la «realidad d e la vida nacional que no tiene por que desfigurarse, acultarse ni disfrazarse» debia sustituir el falso tipismo espanal
(~1). ~I ministro Fraga expres6 una idea similar cuando opuso una
~s~ana de las realidades a una imagen de un cementerio historico, arttshco y religioso: «No somos, por fortuna, un solar extenso abonado
de huesos gloriosos de toda indole, sino un extenso vivero de realidades colmadas de sentido, que gritan y gritara.n a(in mas .su verda~ 5i
no las amordazamos» (<<Pregon de la Semana Santa'>, Cmea loas, :>5).
Pero aunque la oposieion subyacente en c1 discurso del ~ambio de la
l?enhdad estaba clara, en que consistia la imagen autentlen de I~ reahdad nacional 10 estaba mucho menos. El autor del Nuevo hOrlzonte
ide~tificaba esta realidad «en su propia y autentica ese~ci~», no con
alg~n heeho, politica, a programa, sino con «un repertono :ncontable
de Incentivos» (21). A su vez, Fraga, sugiriendo un paralehs~~ entre
~u programa renovador para Espana y 1a Pascua de ResurrecclOn, 50naba con sacar el tesoro artistico espanol-Ios cuadros del Museo del
Prado, los tesoros de La escultura barroca, las armaduras y las carroZas medi eva les- a la calle en un nuevo tipo de procesion, espectac~10 d~ "posibilidades» ampliada5 gracias a los medios de reproducClon
maSlva:
yo echa ria a la calle para pasmo de las gentes -las nllestras y lc1S
que nos visiten-, no s610 las creaciones en bulto -Jum y Gregoflo
Hernandez; 5illzillo y Montanes [... ]- sin<? los prod~gJOs logrados
en la tabla 0 ellienzo. Yo pido la luz del dla, Ia ,Iuz sm dom~stlCar,
para nuestros Cristos.y nuestras Virgenes. LPcnsdls 10. qu.e, sena en la
carroza que merecen eI Cristo de Velazquez ~ la CruCltrxIOn del Greco; la Santisima Trinidad de Ribera yel Cnsto Muerto de Alonso
Cano 0 el Camino de Calvario de Valdes Leal? Y con eilos, en alarde
que bien nos 10 podemos permitir, las p.osibilidades Clue nos bnnda
la h~cnica: nuestros oratorios en grabaClones ex~epclonalcs, lIenando los ambito~ con su celeste c1amoreo, conmovlendo mmensamente las tardes plenas de luz, las naches doloridas 0 arrebu)adas en la
sombra [... J. Todo nuestro tesoro de recuerdos, todo nuestro tesoro
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de simbolos, todo 10 que fuimos, como expresi6n resucitada de La
voluntad de 10 que seremos, Lo echariamos a las calles, a la luz, a ~a
vida, colmando la hermosura de los dias santos, que relumbran mas
que el sol, en esta prodigiosa y cat61ica Espana a La que nunca s~rvl
remos bastante, en la que nunca alcanzaremos el galard6n sonado
de merecerla del todo (51-52).

Sin nunca especificar el contenido de la imagen real con la qu.e se
iba a sustituir la identidad de una Espana estereotipada, las c?nfiguraciones de esta identidad se articulaban s610 retoricamente, 5Iempre
de modo potencial, futuro 0 induso ut6pico. «Ya hemos sunado n~es
tras procesiones; nuestras nuevas procesiones», clamaba Fraga, mlentras el autor del Nu evo horizonte vaticinaba:
tendran que superarse el mito y la anecdota, procurando siemp!e 10
actual desde 10 categ6rico. De aqui las posibilidades de la act1Vld~d
turistica en este nuevo humanismo, como medio de comprenslOn ,
como fomento y fundamento de nuevas actitudes y modos de ser. EI
turismo asi considerado, no sera una bllsqueda de sensaclOnaitsmas, de choques y sorpresas, de c:uriosidades, tipismos y :-arezas,
sino, fundamentalmente, un encuentro entre hombres medIante su
mutua comprensi6n (41).

Ahora bien, a pesar de su car,kter nebuloso, en el nuevo acercamiento a la construcci6n identitaria se puede distinguir un prograrna positivo que pretendia dirigirse a los espanoles en lugar de los
extranjeros y exaltaba la invenci6n, la iniciahva vel talento empresarial. En primer lugar, mientras la imagen falsa de Espana se asociaba
con una mirada exteriorizada de un visitante extranjero 0 un consumidor frivolo de c1ase baja, la nueva imagen humanista tenia qt;-e ~er
obra de los espanoles, para los espanoles. «La idea de que el pubhco
co~sumid~r de distracciones y esparcimientos es siempre necio y se
d~J3 seduClr por los atractivos mas pueriles, puede mover a ur: tratamlCnto vulgar de la actividad turistica, a una presentaci6n insmcera,
trivia~, anecd6hca y falta de actualidad y.dignidad», escribia ~I. autoe
del Nuevo IlOrlZonte (64-65), para condUIr: «Todo el que traIClone a
este ,:nodo de _ser y a su dignidad inherente, to do el que no piense
que ser espanol es una de las pocas cosas serias que se pueden seT
en est~ ~und,o": tiene que tener cerrada y vclada, absolutamente, la
profeslOn tunstIca en nuestra Patria» (66). Mientras, Fraga recordaba que estas nuevas construcciones humanistas tenian como su pnmer destinatario a los propios espanoles: «Quiero que las aldabadas
de las f~~has, tanto mas fechas como estas que hoy evocamos, sirvan
de ocaSlOn para demostearnos a nosotros mismos, aun mas que al
mundo, que t~nemos una inmensa riqueza totalmente nuestra sobre
la que hemos Ido ~c~~ndo paletadas y paletadas de ceniza» (55). En
este contexto, su VISIon de una procesi6n de nuevo tipo de la Sema-
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na Santa proclamaba la continuidad entre las eonstrueeiones identi~arias. naeional-eat6lieas de los comienzos del regimen y la nueva
IdentIdad humallista como media de cohesion social. Segun podemos deduClr, se suponfa que tal cohesion podia alcanzarse si la lealtad de los madrilenos al rito eatoheo se renovaba bajo una fascinada
m:ra.da de los extranjeros y si el pasado historico (los artefactos muselstlCos) se ponia en circulacion gracias a la tecnologia (transmisiones de musica y luz).
En segundo lugar, la retorica de nueva identidad que rec1amaban las autoridades turisticas se basaba en las invocaciones del espfritu emprendedor que introdujera en el sistema capitalista de la
~rganizacion del tiempo y el espacio las tradiciones, el tesoro artisheo, y el folclore asociados ca n la imagen tradicionalista de Espana.
~ I:n?poner eaminos para la «resurreccion » del tesoro artistieo e
hls,toneo, Fraga anadia que «quisiera poner en pie todo 10 que en el
palS no esta definitivamente mucrto» (Cinco loas, 55). EI autor del
~uevo horizonte destacaba la «necesidad de incorporar un pasado
nco y esplendoroso a las exigencias del presente» (35) y exigfa,
COmo remedio contra la «vulgarizacion» tradici~nalista y pueril,
«plantear e1 turismo como Fuente de un repertono de actl\iJdades
Vivas y dignas» (64-5). El nuevo producto turistico espana/, de esta
manera, se concebia como una actividad, un resultante de un esfuerzo aplicado al sustrato premoderno que se insertara en un nuevo r~mo de 1a economia de «produccion de los biene.s turisticos ».
Segun un estudio del Dr. Arrillaga citado en Nuevo hOrlzonte, la produccion de los bienes turisticos incluia «Ia politic a cultural, )a de
embellecimiento nacional, la de espectacuJos y diversion:s, la de
a~tesania, la politica balnearia y la depo~tiv~» (97). De ahl que ~o
solo la coordinaci6n sino tambien la fabncaCion del producto tunstieo se encargara a I~s instituciones del Estado, que era el u~ico capaz de unir en un solo programa el desarrollo de las nuevas tnstalaClones y la reorganizaci6n del campo de la cultura con el modo de
produccion premoderna.
.
En manos de los promotores del desar!ollismo, las,r~construcc}o
nes ?el pasado utilizable que en los comlCnzos del r~glmen hablan
servldu para postular la naturaleza eterna de la raza temar: q~e encontrar nuevas usos como materia prima del producto tuns~lCo. E.n la
nueva esfera de la industria que se abrfa, esta~ recon~trucClones Jban
a eumplir las mismas funciones que los atraetJVOS mas nuevas y modemos: individualizar y diversificar la ofer~a. C~mo observare~os a
Contmuaci6n la formulaci6n de una nueva Jdentldad para Espana en
h~rminos de la industria del patrimonio para 1a que la tradici6n, el
pueblo, y la historia son resultados de un procesam:ento de un c~n
Junto de materias primas tangibles e intangib1:s segun las e~lgenCias
del presente, derivaba directamente de esta busqueda de los nuevos
usos de la imagen tradicional del pais.
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CABANAS Y CIUDADES fOLCLORICAS:
EL PRIMITIVISMO DESARROLLISTA

La denuncia del tipismo en la construccion del product? turisti~o
espanol que hemos detectado en las formulaciones de la pohhca tUrlStica a partir de 1962, en reaUdad, no perseguia el objeti~o de acab,ar con
la imagen premodema de Espana, sino que pretcndla conv,ertlrla ~n
un articulo de consumo, encauzando 0 ajustando las recrcaClOnes ~I.s
t6ricas y folcl6ricas de epocas anteriores para asegurar 1a ClrculaClon
del capital en las zonas menos desarrolladas del pai~, Est~ bus9ued~
de un nuevo pasado, que ahora tenia que ser consumlble, Iba '?~S ana
de la mera reconstruccion, dejando las cuestiones de la autentlCldad 0
verdad hist6rica al consenso del mercado, Ademas, al apostar por el
valor de consumo de las tradiciones y los artefactos premodernos, los
responsables del desarrollismo turistfco ampliaron considerablen:tente
el campo del pasado utilizable, retrocediendo en sus construCCl,ones
identitarias desde el ambiente premodemo de los molinos de Vlento
hasta las profundidades mas arcaicas de la magia telurica,

EI «humanismo» y el «caracter» de UI1 pasado cOl1sumible
Librado de la tarea de la precision historica, el patrimonio que se
proponia construir el nuevo turismo espanol no desistia de buscar la
esencia del pueblo en el folklore, Pero, a diferencia de su correlato
nacional-catolico, el folclore tardofranquista constituia una reproduccion modema capaz de transmitir las ideas de la esencia y los «valores
que no cambian nunca» a escala masiva: «el camino por el que el pueblo puede ensenar los recuerdos de un pasado esplendido dando al
mismo tiempo las lecciones de dignidad humana, de comprension
entre los hombres y de actitud ante la vida en que el modo de ser de
los espanoles ha cristalizado a traves de los tiempos» (Nuevo horizonte,
34), Pero la retorica humanista ubicua en el discurso turistico no debe
enganar a los lectores de hoy dia , La reorganizaci6n turistica de la
cultura espanola revisaba los etemos valores nacionales, conservando aquellos que ten ian valor de mercado, Esta idea esta implicita en
las refcrenClas a «la necesidad de incorporar un pasado rico y esplendor,oso a las ex~gencias del presente» que reitera el autor del Nuevo
honzante del tunsma espai'iol (34-5), De esta manera, los planificadores
d,el t~rismo no se proponian encerrar a los espanoles en su pasado,
smo mventar un nuevo pasado que pudiera servir en el presente, El
valor de este pasado no se determinaba por la veracidad historic a de
las reconstrucciones, sino por su consumo,
Resumiendo el papel que las reconstrucciones patrimoniales iban
a desempenar en la politica del desarrollismo turistico, el autor del
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Nuevo i1orizol1te definia su contenido /tumanista por su participaci6n
e~ el progreso econ6mico: "S610 un pais que pone la economia al serVICIO del hombre y la sociedad a la medida y dimensiones de la dignidad del hombre, puede ofrecer su "renta de situaci6n", sus bienes v
servicios turisticos. Y, paralelamente, en la actividad turistica pued~
encontrarse el soporte material que estos programas y planes requieren en ocasiones» (38). A pesar del lenguaje siempre ideol6gico de
tales declaraciones, hay que tener presente que fue esta definici6n desarrollista del humaniS1110 la que subyada en las reconstrucciones del
patrimonio de los anos sesenta. Una 'coruerencia dedicada a la «Ordena,ci?n del paisaje» de Fernando Escriva y Cantos, abogado y temprano
teonco de la industria turistica, permite adarar esta relacion desarrollista entre la economia y la «dignidad del hombre»l1 . Como sugiere el
autor, las reconstrucciones supuestamente dotadas de caracteristicas
humanistas eran aquellas produeciones industriales que lograban ocultar su naturaleza reproducible, evitando de esta manera la «deshumanizaci6n» de la producci6n masiva y el aislamientu de la produeci6n
artesanal premoderna:
Luchan tambien, en pro del uniformismo, la mccanizaci6n y racionalizacion industrial que buscan las soluciones econ6micamente
mas utiles y estas son sensiblemcnte las mismas en todas part~s.
Esto produce una deshumanizaci6n que si en ciertos sectores es inevitable, en otros una actitud atenta al problema puede ser una eheaz salvaguarda de esos valores humanus (en Bilbao Amezaga y
Martinez Zabaleta, 43).
De esta manera, sugiere eJ autor, el humanisl110 podia t:ner un impacta econ6mico directo en la rellta de situaci6n para Espana, ayudando a. individualizar la oferta turistica y a proyectar una idea ~e la div~fSldad local: «Una ciudad turistica que se par~ce a ~ualqUler otra
plerde una gran parte de su atracci6n [... J. [Ell tunsta, vlaJero por placer, es el que gusta de tierras y costumbres diierentes, por. e~o la va nedad ambiental de nuestra patria es uno de los mayores ~hCl~~t~s para
d. turismo internacional» (50). La oposicion a la masliIcaclOn mdustnal y la insistencia en la diversidad identificada como ilumal1lsta se
convirtieron en el principio constructor del patrimonio espano!. ,
Escriva y Cantos daba un ejemplo negativo de 10 que se ~fre~la a
l~s visitantes del pais por los promotores privados que no teman lDteres en diversifiear su producto:
En las modernas poblaciones surgidas en los lugares de veraneo
o de vacaciones invernalcs, en donde no ha habldo un prevlo planteamiento de caracter urbanistico, el caDs mas impersonal preSide
esos lugares. Los modernos modo~ ~rqui:ect6nicos suclen altemarse con edificios de una interpretaclO,n mas 0 m~nos aetuahzada .de
earaeter de la arquitectura local no solo de Espana, en que se realtza
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transplantes arquitectonicos de una regi6n a otra, sino tambien de
arquitecturas extranjeras, asi vemos en cualquier pl~ya de.levante
Junto a edificios funcionales, casas vascas, chalets SUlZOS, villas Italianas y cottages ingleses sin ninguna preocupacion par el amblente
que dcstruyen (SO-S1, cnfasis en el original).
A este aparente caos, las exigencias de un turismo eficaz oponian
la noci6n del caracter, un producto del patrimonio que adaptaba las
confiSuraciones previas de la identidad local a las demandas del me;cado . El caracter que buscaban los planificadores del tUfismo parha
de toda una serie de recursos antiguos y nuevos (desde el folklore
hasta la arquitectura de la vanguardia), articulaba una relaci6n en~re
estos recursos y el territorio que se iba a desarrollar mediante el tunsmo, y se tenia que imprimir en toda una serie de objetos y artefactos
turfsticos:
Seria de in teres imprimir a esas nuevas ciudades un ca:act~r
propio evitando que siguieran prosperando esos conjuntos anarqUlcos que tienen a despersonalizar los lugares y que 5610 obedecen al
capricho sin sensibilidad de unos propietarios.
.
Creemos que una reglamentacion de la urbanizacion de las ClUdades de nueva planta de intcrcs turistico seria un gran beneftClo
para nuestro paisaje turistico, porque se acentuaria la diferencia que
el clima y la topografia hubieran predeterminado (Sl).
Como en cualquier producto del patrimonio, el caracter no proponia
emprender un camino de vuelta hacia el pasado, smo que se preocupaba por sus nuevos usos. EI pasado, mientras tanto, no tenia que ser necesariamente antigua, sino bastante reciente, siempre que sus reconstrucciones fueran capaces de «imprimir» caracteristicas individuales.
Asi, la tipologia de los caracteres urbanisticos que propane Escriva y
Cantos abarca desde el folclore arcaico hasta la vanguardia y admite sus
mezclas, siempre que el resultante producto sea capaz de suscitar demand~ dirigida hacia la region 0 localidad que sc promocionaban.
MIentras que las publicaciones del gobierno declaraban su nuevo
acercamiento al pasado como una nueva manera de transmitir las
esencias del pueblo, es importante recordar que sus construcciones
d,el ~ardcter no se proponfan diferenciar entre 10 autentico y 10 no autentico, 10 nuevo y 10 antigua, sino transmitir a producir los rasgos
cap aces de generar demanda turistica:
La realizaci6n de nucleos urbanos de nueva planta sujetos a es0 folcl6ricos, es cosa que desde el punto de
Vlst.<: de una autenticidad arquitect6nica no admita ni siquiera disCUSIon, pero desd~ el punto de vista turi'itico, que es el que nos interesa, el 9ue constituya, una falsificaci6n es hecho de muy poca imP?rtanCla y I?ucho mas cu~ndo no se pretende enganar a nadle y
solo proporclOnar un espeCIal atractivo para el viajero (S3).
.

h~os de otras epocas
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El con.cepto de caracter explica el fuerte impacto del Estado en las
construcCiones del patrimonio espanol. Mientras que el aislamiento
pre-modemo, obra de individuos, no creaba beneficio economico social (es decir, no promovia los va/ores humanistas que buscaba el turismol, y m~entras la producci6n industrial de los promo tares privados,
que tendla a la despersonificacion, disminuia el atractivo turistico (y
de esta forma se oponia a los valores humanistas), solo el Estado ascguraba un producto diversificado, viable y humanista. Segun Escriva y
Cantos, el poder planificador y regulador del Estada podia oponerse
a las t~ndencias deshllmanizadoras de la produccion social del espacio.
De ahl que el patrimonio tardofranquista fuera obra del Estado y no
de empresas privadas .
. Puesto que el patrimonio, destinado a los turistas extranjeros en
pnmer lugar, tambien se dirigia a los espaiioles como nuevo vehlculo
de la construccion de la identidad nacional, merece la pena examinar
algu.nos productos patrimoniales para ver de que elementos s: compoman. Como hemos observado, el canzcter que se reproduCla med.lante el patrimonio postulaba una continuidad entre .las reconstrucclones anteriores de la esencia del pueblo y el humamsma del nuevo
producto turistico. Segun vamos aver ahora, al seguir Jas pautas del
mercado internacional del ocio, las reproducciones ?el caracter de~tro
del marco del turismo desarrollista descendfan hacIa las profundldades de los tiempos prehistoricos.

Un Tahiti espanol
El rechazo del tipislIlo par parte de la~ autorida~est,:ristica s que
~nahzamos en la parte anterior del capItulo no slgmfIcaba qu e la
Im~gen «verdadera» de Espana que se iba ~ proyectar fuera la de un
palS modemo. Las publicaciones del goblerno revelan planes mucho mas ambiciosos: los de construir para Espana un nuevo pa~ado
arcaico y tribal para asegurarle un lugar, de~tro de la «penfe;Ja de
placer» intemacional (empleando el termmo de Turn~r ) . Ash
[1975]). As!, el autor del Nuevo harizonte del fUr/smo espanoi otaba
ejemplos positivos de los «clubs polinesicos y tahitianos» que: en su
opinion, eran dignos de ser estudiados par parte de las autondades
turfsticas:
El hecho de reconstruir a pocos kil6metros de P~ri5 y Roma m<;dos de vida habituale5 de Ius antipodas, es de por 51 una de las mas
ingeniosas respuestas a e5te reto que el turismo lanza a l,a llwenttva
de nuestro tiempo y debe tener~ en cuenta que la busg~eda de
modos de ser 0 de vivir de atras tIempas, puede dar ocaSlOn a numerusas iniciativas, 5ugerir ideas, experimentos y reailzaclOncs positivas y felices (31).
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Por inverosfmiles que parezcan los planes de equiparar, ~ Espa~a
can un pais de la Polinesia, los prom otores de la nueva p ohtlca tun~
tiea no bromeaban. Sus reeomendaciones revelan un buen eonoClmiento de 1a naturaleza «exotizante» del turismo, que construye espacios donde los eiudadanos de los paises industrializados puedan
reconfortarse de los traumas eausados par la fragmentacion modcrna
del tiempo y del espacio. Segun e1 clasico am1lisis de Dean MacCannell, el turista emprende un viaje hacia un tiempo I espacio constrUl??
como premoderno y exotica, lejano tanto cronol6gica como geogr,:hcamente (13-16)13. Era este ellugar que se tenia que reerear ~n Espana
un pais que podia ofreeer un atraso premoderno y un exohsmo (sub)
tropical «sin ir mas lejos» (como unos aftos mas tarde iba a proponer
un lema oficial del turismo espanol):
l

Nuevos nombres dados a las personas y objetos de uso comUn,
cabanas, trajes sucintos, musicas y costumbres primitivas, constl!uyen los rasgos mas sobresalientes de esta «evasion»; de estos autenticos talleres del bienestar en los que, organismos y espiritus estrujados por largos dias de circulaci6n urbana, de tensi6n, de ascensore:o; y oficinas, de presion moral y mnterial, se expansiona de una
manera ingenua y simple (31).

Las cabanas, trajes y ritmos primitivos no figuran en el texto f~rtui
tamente. Los promotores del nuevo turismo buscaban constrwr u~
pasado abstracto pero versatil y consumible, en el que no fuera pOSIble basar ninguna plataforma identitaria ideo16gica 0 regionalista:
Tanto en la vida al aire libre, como en el interior, en la reco ns trucdon de los modos de vida de un poblado semi-salvaje, como
la d~ ,un castillo del siglo XVI, hay infinitas posibilidades de
mOClon, y los expert os en turismo de las empresas y los ~o~)ler
nos: no deben abandonar La idea de que el porvenir de la aC~lv ldad
tUflstlca no es, en absoluto, el de recorrer caminos ya tnllados,
smo Llna. respuesta del trabajo y del ingenio a las exigencias de
nuestro hempo (31).

rro-

So~o ~xitosos. antecedentes de tal acercamiento al patrimoni?,
E~cnva y Cantos Cltaba varias reconstrucciones regionales (el barna
~ohco de Sltpes, «un alegre blanqueo que constituye uno de los atrac~vos de la ~1U?ad veraniega catalana») y unificadoras «<Poble Espa-

no[,» de prmClI?I?S del siglo xx, "pura escenograffa, que asusta a 105
~e. suma a.utentlCldad, pero que interesa turisticamente y que tiene un
eXlto contmuad?, ~unque todos sabemos que es una reconstrucci6n»
(53). De modo slmllar, el autor de Nuevo horizonte mencionaba los paradores, «co~ su exacta reconstrucci6n de un ambiente ya pasado,
~lenamente mcorporado a las comodidades y exigencias de nuestro
tlempo», al lade de los buenos ejemplos de las cabanas tahitianas
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como «otra de las f6rmulas indicadas» para dar ejemplo de la nueva
Im.agen d~ Espana (31-2). A la I liZ de estas declaraciones, los cantos y
baI!es. regIOnales a la sombra de un molino de viento 0 bajo un cartel
tunstlC,o que fIlmaba Garcia Vinolas podian indicar un camino hacia
un esprntu naclOnal mucha mas lejano y comerciable que el encapsulado en las reconstrucciones del pasada visigodo 0 imperial.
* * *

Hemos observado que el programa del desarrollo que confiaba al
tunsmo la tarea de acumular el capital necesario para lIevar a cabo la
modernizaci6n industrial y la reforma agraria no pretendia acabar
con el atraso de gran parte de las regiones de Espana, sino de dotarlas
d.~ una dimension consumible. En su busqueda de csta nueva dimenSIOn los disenadores del producto turistico espanol proponfan dar
realee a aquellas tradiciones, {ormas de vida y modos de produccion
que podian ascgurar para Espana un lugar firme en la distribuci6n
geopolitJca del ocio. Hemos vista que tales facetas hicieron que las
construcciones identitarias promovidas por las autoridades turfsticas
retro,ce~ieran hacia las imagenes mas arcaicas que la de la Espana
romantIca de pandereta y molinos de viento que ahora se rechazaba
c~mo «tipista» y «extranjerizante». A esta imagen de Espana se opoma otra, definida en terminos industriales como productiva y en terDUnos ideol6gicos como humanista, que pretendia crear productos
turisticos diversificados marcados por un canicter que iba a sustituir eJ
espiritu nucional en ~os productos patrimoniales.
,
,
Puesto que Espana en su desarrollo, y a pesar de el, tenIa que encontrarse un lugar en la «periferia del placer» internacional, las autondades responsables del turismo espanol privilegiaron recon~truc
Clones de un pasado consumible como parte del producto tun~tICo.
~nticipandose a los artefactos crcados por la industr~a del patnmoruo, los ambientes hist6ricos que aspiraban a rcprod~cH los r~sponsa
bles del turismo espanol no pretendian reconstrUlf la reabd,:? del
pasado, sino en contra ric un lugar en el consu?10 moderno. L?mO
todos los productos del patrimonio, los amblen~es desarrollIstas
recreaban las imagenes de las comunidades espa~olas en clave _de
espectaculo para algun Otro, en este cas~, .un extranlero 0 u~ e~p~nol
dotado de medios suficientes para permltlr~e. los I:usmos ha~lto~ de
consurr:o : Desde este punto de vista, la parh~lpaClon de~ medlO Clnematografico en la transrnisi6n del patnmomo desarroillsta entre los
grupos que no viajaban fue cruciaL
,Mucho queda por examinar pa~a comprender a fondo la .antropologla del desarrollo turistico espanol. Aunque me he refen?o a ~os
elementos de la continuidad entre la busqueda de una esenCla naclOnal consumible que emprendieron las autorid~des turisticas y las reconstrucciones del espiritu de la raza en su tIerra y su folklore que
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marcan la propaganda de la primera dccada del regimen, la relaci6n
entre las dos construcciones identitarias merece un analisis especial.
De Ia misma manera, debe dedicarse un estudio aparte a las practicas
culturales que enlazaban las reconstrucciones de la esencia nacional
con la vida cotidiana de los espanoles (y sobre to do, de las espa~olas)
a traves de la actividad de Coros V Danzas, directamente coordmada
desde el nueleo del regimen, la Falange y el Movimi ento. Por otra
parte, el imp acto en la cohesion territorial que el regimen esperaba
encontrar en las reconstrucciones antropo16gicas del «otro en vias de
desaparici6n» en la medida en que los movimientos centrifugos se
hacian mas y mas intensos, tiene que ser analizado en mas detalle.
Finalmente, mientras gran parte de este estudio fue dedicada al programa oficial del turismo, el futuro analisis debe enfocarse en las realizaciones de este programa y en el consumo real del patrimonio tardofranquista. He mencionado el papel del cine en la promoci6n del
patrimonio entre los espanoles que no podian viajar; pero este y otros
medios de consumo del patrimonio es un tema de mucha envergadura. De la misma manera, un futuro estudio de c6mo se construia el
patrimonio en terminos de localidad, clase y genero puede arrojar l~z
ala organizaci6n de la cultura material e inmaterial que el franqulsmo ha legado a la democracia.
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NOTAS
1 La naturaleza ideol6gica de la politica turistica de la epoca plantea muchos interrogantes sobre las estadisticas del turismo de los anos cincuenta y sesenta, marcadas por
una clara tendencia triunfalista. Por ejemplo, como sugiere Esther M. Sc1nchez Sanchez,
estas estadisticas se basaban en los m.imeros de entradas con pasaporte par las fronteras,
10 cual slgmflcaba que los emlgrantes espanoles que volvian a casa para pasar una temporada tambien se contabilizaban como turistas. Citando los datos del Ministerio de
In~ormaci6n y Turismo y las estadisticas recogidas por Fernandez Fuster, Sasha D. Pack
se~a!a que en lY54 el numero de visitantes procedentes del extranjero alcanz6 casl un
mtll~n, mcrementando par dos en 1957 y triplicandose en 1960 ("Tourism", 53).
" En palabras de Manuel Fraga lribarne (entrevista realizada en Santiago de Compostela el 15 de mayo de 2002, citada en Sanchez Sanchez).
J Para una introducci6n a la problematica cultural del desarrollismo, vease Alex
Longhurst El reciente ~studio monografico de Cristina Palomares yel volumen colecIlvo coordmado por Nigel Townson dan realce a la naturaleza polifacetica del desarrollismo.
• Para un resumen econ6mico del desarrollismo turistico, veanse Fuentes Quintana,
y Sinclair y Bote G6mez.
5 Oficialmente, Espana apoy6 todas las iniciativas conservacionistas internacionales
firmando la C~rta de Venecia y dedicando una serie de publicaciones a los problemas ~e
la conservaclOn de los conJuntos y los entomos urbanos en el marco de la "Campana
mternaclOnal pro monumentos". de 1964-1 %5. Sin embargo, en la practica, la activi~~d
del ServlclO de Defensa del Patrimomn Artistico Nacional del Ministerio de EducaclOn
Nacional, responsable de la conservaci6n de los monumentos y conjuntos urbanos, re-
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sultaba cont~olada por e l Ministe rio de Informacion y Turismo que llevaba a cabo una
reorgall lzaClon del terri to rio de Espana para fines turfsticos. As!, la ley del 28 de diciembre de 1963 que esta blecia "Centros y Zonas d e Inte n's Turistico» codificaba el peso del
Mmlsteno en las cllestiones de proteccion y conservacion d e los monumentos: «En todos lo s p rayertos de utilizaci 6n de los m onumentos hist6ricns y artfsticos [... J sera oido
el Mmlsteno de Informacion y Turismo, que informara sobre su repercusi6 n en los interesps turisticos».
.
. • Para un resumen de los principa le:; acerca mientos a la funei on socia l del patrimonlD,_vease Urry.
: Agradezco esta observaci6n a Alberto VilJamandos.
8 Para un analisis d e las reconstrucciones nacional-cat6licas del patrimonio d uranle
las pnmeras d ecadas d el franquismo, veanse Garcia Cuetos y f Iemandez Martinez. Para
un estudlo sobre los Coms y Danz ds de la Secci6n femenina, vcase Casero. Una !ista de
los museos espaftoJ es d e los anos cuarenta dedicados a la tarea de la reconstruccion del
esp~i tu nacional se e nCllentra en Bolanos, 132 .
. Manuel Augusto C arcia Viiiolas (1911) es conocido, sobre tod o, como Jefe del Depart~enlo Nacional de Cinematogra fia del Servicio Nacional de Propaganda del Mi1l1steno del Interior durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra y "I fundador del
No-Do. Es guionista y director de los tempranos d ocumentales propagandis ticos Prisioneros de guerra (1938), Dieciocho de ju lio (1938) y La /Icgada de In patrill (1938) . En 1940, es
Ilombrado d irector de la revista Primer Plano d el Sindicato del Espectaculo; en ]941, colund~ (conRi~ard o Soriano) el p rimer cine-club franquista , Circuit? Cinema,t~gra£ico
Espanol (CIRCE) (Diez). En los anos cuarenta dirigi6 el mediometraJe etnografIco Una
boda en Cllstiiln (1941 ), premiado en el Festival de Venecia, el drama hist6rico Ines de
Castro (1944) y la comedia A los pies de Us ted (EI45). DOl! Aire de Espana aparece despues
de un largo hiato en la produccion cinematogrMica de Garcia Viiiolas, quien ~n los_aftos
Cl~CUenta no dirigi6 ninguna pel fe ula. Para una reciente entrevista con GarCIa Vmolas,
vease Caballero.
10 Este titulo recibi6 la conocida pelicula basada en un gui6n de Franco (Raza, 1941)
en una versi6n dcfascistizada que apareci6 despues de la derrota del Ele en La Segunda
Guerra Mundial (1950). Ellibro de Crumbaugh contiene un analisis detallado de los
elementos fa scistas inherentes en cl desarrollis mo turisticu.
II La conferencia fue leida durante el "Curso Silbre problemas teenicos, econcimicos y juridims de urbnllizaci6n de zonas tur{sticas» e impresa en la public<lci6n periodica Obras

publicas.

12 En otro Lugar he examinado la fo rma en la que las cons trllcciones del P? trimonio
en dlferentes regiones sc som etlan a la necesid ad de desviar las cornentes tunstICas hdCl~ Clertas ZOllas de Espaii.a (como Arag6n), que fstaban cerea de las rutas del tUTlsmo
mas pobladas pero no tenian suficiente oferta turistica. Para un estudlO de esta y.otras
funciones socio-econ6micas e ideol6gicas del patrimonio en el marco del desarrolhsmo,
vease Afinoguenova, «"Unity", "Stability", "Continuity" ».
13 Wase tambien Afinoguenova y Marti-Olivella.

